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   A 71-year-old woman who had an abdominal mass was admitted to our hospital in May, 1983. 
Physical examination revealed the presence of a soft mass without tenderness in the right upper abdomen. 
The results of laboratory tests were within the normal range. An excretory urogram showed  u slight 
lateral displacement of the upper position of the right ureter and  a slight dilatation of the right pye-
localyceal system. The urogram for the left kidney and ureter was normal. Abdominal CT scan 
revealed a cystic homogeneous mass anterior to the right kidney, 12 x  11 cm in size. Ultrasonography 
showed a cystic mass corresponding to the CT scan finding. Under ultrasonographic guidance, per-
cutaneous puncture of the cyst was performed, and 800 ml clear straw-yellow fluid containing 457  ng/ml 
 a-fetoprotein was drained. 
   A repeat CT scan 9 months later showed no evidence of fluid reaccumulation and the patient 
remained asymptomatic. 



















現 症:肝 は右鎖骨中線で1横 指触知され,そ の下
方に表面平滑で弾性軟な腫瘤を触知した.腫瘤の上縁
は肝とは接 しているが,境 界は明瞭であ り,下縁はll斉
の4横指下方であった.圧痛は認めなかった。腎は両
側ともに触知できなかった.
入院時検査成績:尿 検査,検 血,血 清電解質,腎機




























































超 音 波 断層:右 腎 の前 下 方,胆 嚢 の下 方
に 大 きなcysticmassが認め られ る.





















一 般 細 菌 培 養























Fig.4.腹 部CTscan(穿 刺1ヵ 月後):Cysticmassは著 明
に 縮 小 し,周 囲 臓 器 の圧 排 は 消 失 して い る.
れ か よ り発 生 した ものか とい う点 に 関 しては 確 定 で き
なか った.し たが っ て,adrehalcyst,pancreatic
pseudocyst,ある い は 腹 膜 由来 のomentalcyst,
mesentericcystなど との 鑑 別 は 形 態 学 的 に は 非 常
に 困 難 で あ る.し か し,穿 刺 前 のCTscanお よび 超
音 波 断 層 法,穿 刺 後 のCTscanに て襲 胞 は 腎 とは
あ き らかに 隔離 され て お り腎 由 来 とは考 え られ な い.
また,pancreaticpseudocystの内容 液 の ア ミラ ー ゼ
は 非 常 に 高値 で あ る との報 告2)と異 な り,自 験 例 の嚢
胞 内容 液 の ア ミラー ゼ は血 中 の値 とほ ぼ 同 じで あ る こ
とよ り,こ れ は 否 定 的 で あ る.
1974年,大井 ら3)は後腹 膜 嚢 腫 の 本邦 症 例148例 を
集 計 し,1)皮 様 嚢 腫,2)リ ンパ 嚢腫,3)漿 液 性


















るが,総 蛋白量はこれ らの報告と異な り,ほぼ血清中
の総蛋白量と同 じ値であった.なお,AFPは457ng/
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